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参考：  Targeted disruption of AdipoR1 and AdipoR2 causes abrogation of adiponectin binding and metabolic 
actions.  Nature Medicine  Published online: 1 February 2007; ¦ doi:10.1038/nm1557. 
 http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/abs/nm1557.html 
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6 つのシナリオによる 21 世紀末（2090 年～ 2099 年）の世
界平均気温と世界平均海面水位の予測値
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表皮は 0.1 ～ 0.2mm（手のひらや
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文献７）  p.254 より引用
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下：肝小葉（ａ：縦断面、ｂ：横断面）                                文献７）p.156（上）、p.157（下）より引用
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03）  Regenerat ive -Medic ine . jp :  
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  http://www.jamstec .go . jp/
jamstec-j/tairikudana/index.html
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AIST：Advanced Industry Science and Technology　「産業技術総合研究所」
BMS：Boring Machine System　「（海底用）ボーリングマシンシステム」




JAMSTEC：Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology　「（独）海洋研究開発機構」
JCG：Japan Coast Guard　「海上保安庁」
JOGMEC：Japan Oil, Gas and Metals National Corporation　「（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構」
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